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The melting of Greenland ice sheet under ongoing arctic warming is suggested to cause a sea-level rise. However, numerical 
simulations have large uncertainty of the ice melt. The reduction of this uncertainty and the improvement accuracy are 
important problem. In the present study, we use a general circulation model MIROC, a snow model SMAP and a 3-D ice sheet 
model IcIES to improve the accuracy of prediction of Greenland ice sheet change. Especially, we reexamine a generally used 




な課題である。本研究では大気海洋結合モデル MIROC、積雪モデル SMAP、3 次元氷床モデル IcIES を多層的に
用いてグリーンランド氷床変動再現の精度向上を目指す。特に、従来一般的に用いられてきた  PDD (positive 
degree days)による夏の融解量推定を見直しと、地表面でのエネルギー収支を融解量に反映について議論する。 
 
